










Verification of classified situations for falls 
of elderly people in nursing homes
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Tomoko KATAGIRI1)， Katsuhiko SUZUKI3)， Tomokazu ITO3)
Katsuo UCHIDA3)， Shinobu YAGI3)， Yoshihiko OSHIMA3)
Abstract :  
Purpose :  Situations in which falls occurred in health service facilities for the aged have 
previously been classified into 11 patterns. The aim of the study was to verify whether this 
classification could be applied to situations in which falls occurred in a special nursing 
home for the aged.
Method :  Subjects were 26 out of 86 nursing home residents experienced falls at a special 
nursing home for the aged. Falls were evaluated over a 1-year period by means of a fall 
record form created in this study. Risk factors for falling were examined and classified into 
11 situational patterns in accordance with our preceding research at health service facilities 
for the aged.
Results :  Twenty of the 26 residents who experienced falls (76.9%) conformed to 6 
situational patterns. Patterns for falls of the remaining six residents were similar to those 
classified for the other cases.
Discussion :  There was considerable overlap in situations between nursing home residents 
and patients in health service facilities experienced falls. These results suggest that falls 
among the elderly living in residential facilities could be anticipated to a greater extent than 
at present, allowing more falls to be prevented.
Keywords :  classification of situations in which falls occurred, the elderly, nursing 
homes for the aged, health service facilities for the aged.
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　パターン   1． 立上り・歩行障害なし＋環境・安
全対策の不備
　パターン   2． 立上り・歩行障害なし＋身体状況
の悪化
　パターン   3． 立上り・歩行障害なし＋視力障害
　パターン   4． 立上り・歩行障害なし＋安定剤・
睡眠薬の使用
　パターン   5． 立上り・歩行不安定＋自発性あり
＋歩行に対する認知障害あり
　パターン   6． 立上り・歩行不安定＋自発性あり
＋歩行に対する認知障害なし
　パターン   7． 立上り・歩行不安定＋興奮・不穏
　パターン   8． 立上り・歩行不安定＋安定剤・睡
眠薬の使用











































































 84.6± 6.285.3± 8.2年齢 （歳）
 12（24.5）6（23.1）性別  男
37（75.5）20（76.9）   女
9（18.6）0（  0.0）痴呆  なし
3（  6.1）2（  7.7）   軽度
16（32.7）10（38.5）   中等度
18（36.7）14（53.8）   重度
10.1± 9.45.1± 5.8HDS-R （点）
35（71.4）2（  7.7）脳血管系疾患  あり
14（28.6）22（84.6）   なし
2（  7.7）   不明
9（18.4）2（  7.7）パーキンソン症候群 あり
40（81.6）22（84.6）   なし
2（  7.7）   不明
3（11.5）要介護度（N＝ 84） 1
1（  3.8）   2
6（23.1）   3
12（46.2）   4



































































1 （ 2.0）1 （  3.9）立上り・歩行障害なし＋環境・安全対策の不備 1．
 2 （  4.1）0 （  0.0）立上り・歩行障害なし＋身体状況の悪化 2．
1 （  2.0）0 （  0.0）立上り・歩行障害なし＋視力障害 3．
3 （  6.1）0 （  0.0）立上り・歩行障害なし＋安定剤・睡眠薬の使用 4．
12 （24.5）4（15.4）立上り・歩行不安定＋自発性あり＋歩行に対する認知障害あり 5．
 2 （  4.1）3（11.5）立上り・歩行不安定＋自発性あり＋歩行に対する認知障害なし 6．
11 （22.4）2 （  7.7）立上り・歩行不安定＋興奮・不穏 7．
7 （14.3）0 （  0.0）立上り・歩行不安定＋安定剤・睡眠薬の使用 8．
 4 （  8.2）0 （  0.0）立上り・歩行不安定＋運動障害あり 9．
2（  4.1）3（11.5）立上り・歩行不安定＋環境・安全対策の不備 10．
4（  8.2）7（26.9）立上り・歩行できない＋自発性なし＋環境・安全対策の不備 11．
―3（11.5）立上り・歩行不安定＋自発性なし＋歩行に対する認知障害あり5に類似
―1 （  3.9）立上り・歩行不安定＋歩行に対する認知障害あり＋問題行動5または 7の判別困難
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【結果】転倒者 26人のうち 20人 （76.9%）が，6つの転倒状況パターンに該当した。
残りの 6人もいずれかのパターンに近似していた。
【考察】特別養護老人ホームの転倒状況のパターンは，老人保健施設のそれにほぼ包
含されていた。これらの転倒状況のパターン分類は，老人施設の身体的障害や痴呆
がある高齢者の転倒予測の判断を容易にし，個別の転倒予防の介入が可能であるこ
とを示唆している。
キーワード：転倒状況のパターン分類，高齢者，老人保健施設，特別養護老人ホーム
